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CHAPITRE I
LES DEBUTS DE L 1EGLISE CATHOLIQUE A CHICAGO
L 1histoire de 1 1 Eglise catholique

k Chicago

commence avec la Messe de

l'Immacul~e Conception c&l,bree par le Pene Marquette le 15 decembre, 1674.

Le missionaire passa l'hiver 1674-75

Pierre Porteret et Jacques Le Castor.

a Chicago

avec ses deux compagnons,

ns s 1 $taient conti~s ~ la Sainte

Vierge et dans le journal du Pth-e li.arquette, on apprend que, ma.lgre les
difficul~s d 1 existence, ils touch~rent 1a fin de 1 1hiver avec des pro-

visions encore en reserVe.

On lit dans ce journal:

Plusieurs nlinois passerent bier pour
aller porter leur pelleterie a Nawaskingwe •
• •• • •Je ne pense pas avoir vu de sauvage plus
affu' de petun Franqais qu 'eux, Us vinrent
j eter
nos pieds des castors pour en avoir
.quelque bout •••••

a

Chicagwessiou et les autres Illinois nous
qui tterent pour aller trouver leur gens, et
leur donner les marcha.ndises qu' ils ava.ient
apportes pour avoir leur robes en quoi ils se
gouvernent comme lea traitteurs, et ne donnent
gu.erre plus que lea Franqais; je lea instruisis
· avant leur depart •••••
La Ste. Vierge Immaculfte a pris un tel soin
de nous durant notre hievernement que rien ne
nous a manqu6 pour les vivres, ayant encore de
ble de reate, de 1a viande et de la gra.isse; nous
avons aussi v~cu fort doucement, mon mal ne
m'ayant point emp6che de dire 1a ste. Meese tous
les jours. 1

lJesuit Relatioll,@ (Thwaites Ed.) Vol. 59, pp. 175-181.
1

2

On trouve egalement dans le journal du Pere Claude Dablon, suparieur
du Pere Marquette un compte rendu du sejour du P~re Marquette h Chicago
pendant l'hiver de 1674-75.
Le P~re Marquette quitta Chicago le 50 Mars 1675.

Dans lea ann~es

suivantes plusieurs missionaires passerent par Chicago puisque c'etait le
point de portage.
L'annee 1696 le Pare Pinet, de la Societe de Jesus, etablit
"La Mission de l'ange Gardien de Chicagou".

mission servait de port

a tous

les voyageurs.

A cause de

a Chicago

sa location, cette

Un des missionaires de 1a.

vallee de Mississippi, le pere St. Cosme, ecrivit le 2 janvier 1699z
••••• If' we may judge of the future from
the short time that Reverend Pinet has passed
in this mission we may believe that if' God
will bless the labors and zeal of' that ho~
missionary there will be a great number of good
and ho]Jr Christians. It is true that but
slight results are obtained with reference to
the older persons, who are hardened in profligacy but all the children are baptized, and the
jugglers even, who are the most opposed to
Christian!ty, allow their children to be baptized. They are also very glad to let them be
instructed. Several girls of' a certain age and
also m.a.n;y young boys have already been and are
being instructed, so that we may hope that when
the old stock dies off', they will be a new aDd
entirely Christian people.l
En 1952, le Illinois Catholic Historical Society a pose

a1

1 angle

nord ouest du Builders' Building, Wacker Drive et La Salle Street, Chicago,

lxeuogg, EarJ.y Na.rrativ§.§ 9l.. .:t.U Jforthwest, p. 546.

une plaque commemerative avec !'inscription:

In the le.st decade of the Seventeenth Century

was founded in this localit7
the Jesuit Mission Post of
"The Guardian Angel of the Miamis at Chicagoua 11
the earliest civilizing institution to arise
on the site of this metropolis.

Cette mission tut terminee en 1700 pour des raisons ignorees jusqu'a
pr,sent.
On conna!t tres peu de la mission Chicagou de 1700

a 1800.

Il est

rs.isonable de conclure que plusieurs missionaires ont du y passer en
faisant le voyage de leurs postea au Canada,
Les Indians Miami se trouvaient
aires j esuites y sont venus.

a pr,sent Indiana

a leurs missions.

a Chicago

quand les- premiers mission-

Ces Indians se sont retirl:ts dal:is ce qui est

et les Indians Pottowatomi s 1 etablirent

a Chicago.

Ils

y sont restes jusqu 1 a 1855 quand le gouvernement des Etats-Unis les

6tablit plus A 1 1 ouest.

1!B 1795, les Pottowatomi cederent aux Etats-Unis

pour un fort de gouvernement le terri toire qui est maintenant le centre
de la ville de 8hieago.
De 1800

a 1821 la ville tut sane pr£tre resident;

au mois de sep-

tembre, 1821, le Pare Gabriel Bichard, de la socil:tte de Saint Sulpice, 7
arriva.

'
Bine years were to pass before another
Catholic priest was to set foot in Chicago. In
October 1850 Father Stephan Theodore Badin, the
first priest ordained in the United States, made
a missionary excursion to Chicago from the
Catholic Pottawatomi Mission near Biles, Michigan,
of which establishment he was resident pastor.!
On suppose que ce m@me P~re Badin a du faire quelques autres voyages de

missionaires

a Chicago,

quoiqu'il n'y ait rien d'authentique

a cet

effet.

Au mois de juin, 1855, Chicago fu.t incorpor6e, comme ville, propreaent
dit.

Selon Andreas, les catholiques se chiffraient a,apeu pres 140, mais

d'£utres historians donnent un total plus 6lev6.
Cette m~e annee, ces catholiques s 1 address~rent

h Monseigneur

Joseph Rosati, 6v~ue de st. Louis, le prient de leur donner un pr,tre
residEI1t.

La lettre des Chicagoans suit (les numeros suivant les noms

signifient combien de membres y-avait-il dans 1a famille de celui qui
signe-total, 106):
(Under the impression that they were
within the bounds of his spiritual juris-

diction, the Catholics of Chicago addressed
themselves to the Bishop of St. Louis when they resolved in 1855 to petition for a
resident pastor. Their petition ran as
follows I)
We, the Catholics of Chicago, Cook County,
Illinois, lay before you the necessity there
exists to have a pastor in this new and flourishing
There are here several .:families
of Frenc,h descent, born and brought up in the
Roman Catholic faith; and others quite willing
to aid us in supporting a pastor, who ought to
be sent here before other sects obtain the
upper hand, which very likely they will try to
do. We have heard several persons say were

civ.

laarraghan, Gilbert
P• 51

J., s.J.,

Catholic Church

ill

Cbicago ~-.m.L

5

there a pr1ut here they would join our
religion in preference to any other. We
count almost one hundred Catholics in
this town. We will not cease to pray
until you have taken our important request
into consideration.·

Total.

•

Dill Saver
Marc Beaubien
James Vaughn
J. Bt. Babbie
J. Bt. Poul.x
J. B. Tabeaux
J. Bt. Durocher
J. Bt. Brodeur
Mathias &nith
Antoine St. Ours
BasUe Desplat
Charles Monselle
John Hondorf'
Dexter Apgood
Belson Peter Perr.r
John S. C. Hogan
Anson H. Taylor
Louis Francheres
Thomas J. V. Owen
J. B. Beaubien
Joseph Laframboise
Jean Pothier
Alexander Robinson
Pierre Leclerc
Alexis Laframboise
Claude Laframboise
Jacques Chassut
Antoine Ouilmet
Leon Bourassa
Charles Taylor
J. Bt. Minmda
8lld sisters
Louis Chevalier
Patrick Walsh
John Mann
B. Caldwell
•
•
•
•

1 Andreas, History

9f Chicago,

Vol.

1
12
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
10
14
7

5
8
3
4
4
5
3
2
3
I
2
4
11

•

•

I, P• 289.

•

•

• 106

6

Ce document se trouve

a St.

Louis dans les .Archives de 1 1archdiocE)se.

est in~ressant A noter que s'il n'y avait que 140 personnes
1855, et que 106 ont sign6 la petition

a l'~v@que

a Chicago

Il
en

de St. Louis, les

ce.tholiques forma.i.ent de beaucoup 1a plus grande partie de 1a population
de la ville.

Aussi, on peut ajouter 1a notation au verse da la petition

"ltfajor lbistler's family about 6 11 et nous avons un total de 112 signataires.
L'original est estampi116 •Received April 16, 1855.
1855. 11

Answered April 17,

La r6ponse fut tres favorable aux citoyens de Chicago; voice cette

reponse:
Joseph Rosati, of .the Congregation of
Missions, by the grace df God and of the
Apostolic See, Bishop of st. Louis, to the
Reverend Mr. John Irena.eus St. Cyr, priest
of our diocese, health in the Lord:
Reverend sir: Whereas not a £ew Catholic
men i.nllabiting the town commonl.J" called
Chicago, and its vicinage, in the state of
Illinois, have laid before me that they,
deprived of all spiritual consolation,
vehemently desire that I shall send them
.a priest, who, by the exercise of pastoral
gifts, should supply to them the means of
performing the offices of the Christian
religion and providing for their eternal
salvation: wishing, as far as in me lies,
to satisf.r such a desire, at once pious
and praiseworthy, by virtue of' the powers
of Vicar-General to me granted by the
most illustrious and most reverend Bishop
of Bardstown (Kentucq), I depute you to
the Mission of Chicago and the a.dj oining
regions within the State of Illinois, all
of which have hitherto been under the
spiritual administration of the said most
illustrious and most reverend Bishop of
Bardstown, (and I) .grant you, until revoked,· all the powers described in the

1
next page, with the condition, however,

that as soon soever as it shall become
known to you that a new Episcopal See
shall have been erected and established
by the Holy Apostolic See from the territor.y of other sees now existing, to that
Bishop within the limits of whose diocese
the aforesaid Chicago mission is included,
you shall render an account of all those
things which shall have been transacted
by you, and surrender the place to such
priest as shall be by him deputed to the
same mission, and you, with God's favor,
shall return to our diocese from which we
declar.e you to be by no means sepamt.ed by
this present mission.
Given at St. Louis from the Episcopal
Building, the 17th day of April, 1855.
Joseph,
Bishop ot St. Louis
Jos. A. Lutz, Secretar,il
Le Ptlre St. Cyr est n6

1e 2 novembre 1805.

n

a Quincie,

dans

l'archdioc~se

de Lyons, France,

commenca ses 6tudes en France et vint en Amerique,

encore 6cc16siastique, en 1 1 ann6e

18~1.

Il recut les ordres

a St.

Louis,

1e 6 avri11835 (douze jours sSulement avant la 1ettre cit6e de l''v~ue).
Le Pth-e St. Cyr nous dit cela dans la 1ettre suivante

en 1880.

a M.

John Wentworth

Voici une partie de cette 1ettre du 19 janvier 1880:
••••• I was born in France on November 2,
1805, in the Department of the Rhone, in the
Archdivision of Lyons. lly classical, philosophical and theological studies I also made
in France. But in the beg:lnn1ng of June, 1851,

1 ce document a ~te donn6 r~cemment a son Eminence, le Cardinal de
Chicago, par 1'Arch6vlque Glennon de St. Louis.

8

I left '1117 native country for America. My
destination was st. Louis, Missouri, where
I arrived on the lst day or August, 1851;
and after eighteen months spent in the
study or the English language, I was ordained priest on the 6th day of April, 1855,
by the Rt. Reverend Rosati, first bishop of
St. Louis. Twelve day's after, I was sent
to Chicago, Illinois by the same Bishop;
at which ptace I arrived on the first of
ll.&y, 1855.
Monsieur Anson Taylor alla
pr@tre

a Chicago.

a St.

Louis pour accompagner le nouveau

ns y arrive\rent le premier Mai, 1855, apres un

voyage de douze jours dont une partie,

a pied.

Il est facile de s 1 imaginer

1a joie des catholiques de Chicago, car c 1 $tait une population (Canadienne-

Fran'f&ise) vraiment religieu.se.

ns venaient du Canada et leur religion

(:)tait chose tres importante de leur vie.

st.

Done, Us recurent le bon

P~re

Cyr avec j oie et 1' installth-ent dans 1a mellleure maison de 1a

Mission-c 1 ~tait l'Hotel Sauganash.2

Vers le 4 juin, 1855, apre\s un mois
&crivit

a l'(:)v~ue

a Chicago,

le Pere St. Cyr

de St. Louis:

It I have delayed so long to sen4 you
news, you lltlcy' be sure that this is not owing
to negligence or much less to ~ lack of
good will on my part. The tact is that as
I have no acquaintance as yet with the people
ot Chicago and do not know how they stand as
to the establishment or religion in their
town, I have 11i~hed to sound them a little to
the end that I may be less uncertain as to

1Beaubien, Frank G., 11The Beaubiens of Chicago", Illinois Catholic
Historical Review, Vol. II, No. 1 (July 1919), p. 105.
2

Cette maison fu.t nomm'e d' apres le tameux Billy Caldwell, que ses
propres Indians appelaient 11Sauganash". La maison fut tenue par 11. Marc
BeaUbien, dont U sera parle plus tard.

9
what to say to you about conditions here in
the matter of religion.
While the number of Catholics in Chicago
is large, almost all of them are w1thout knowledge of the duties of religion. Still the
regular!ty with which they are present at Mass
every ~ aDd the attention and respect
with which they assist thereat, give reason
to hope that with patience and some Sunday
instructions, we shall be able, with God's
help, to organize a congregation of good
Catholics. Many Protestants, even of the
most distinguished of Chicago, appear to
be much in favor o:£ the Catholic religion,
in particular, Mr. Owen, the Indian agent,
as also the doctor and several other respectable families who come to Plass every
Sunday and assist at it with much respect •
• • • • • The people of Chicago have taken up
a subscription amounting to 261 dollars, and
they hope to go even somewhat beyond that.
Mr. (Jean) Baptiste Beaubien gives the site
on which to build the church. However, despite all the fair prospects held out in every
way by this town of Chicago, despite the fine
promises made to provide the priest with
everything necessary for his support, despite
all the honor and courtesy and marks of respect with which the residents of the place
received me and which they continue to show
me daily to the chagrin of the Protestant
ministers, I should have reason to complain,
Monseigneur, were you not be send me some
assistance at the start to relieve .my needs;
for I should not have money enougn even to
~ postage on a letter were I to receive
one, nor do I know how I am going to ~
the transportation on my trunk, when it
comes, unless I have some help from you beforehand. I cannot say Mass every day as I
should like to, for I cannot always obtain
the wine and candles •••••
• • • • • As to what the Indians are reported to have promised for a Catholic Church,

10
nothing certain is known up to this; we must
wait and see what the outcome will be of the
treaty that is to take place next fall.
!he eagerness shown by the people of
Chicago, the Protestants even, to have a
Catholic Church, allows us to place great hopes
in the future. Every Sunday so far I have given
an instruction alternately in English and French.
To give you some idea of Chicago, I will
tell you that since my arrival more than twenty
houses have been built, while materials for new
ones may be seen coming in on all sides •••••
Everything ·proclaims that Chicago will one dey'
become a great town and one of commercial importance.!
Le Pere St. Cyr etait bien plus optimiste et plus juste que le Major

s.

H. Long que nous citons:
Comme place d'affaires, 1' endroit
n'oftre aucun avantage aux colons, attendu que
le montant annuel du commerce du lac ne d&passe
pas la cargaison de 5 ou 6 goelettes, m&le
lorsque la garnaison reqoit ses provisions de
Mackinaw. n n'est pas impossible, que, dans
un avenir tr~s eloign6, quand les rives de
l'Illinois seront habit,es par une population
nombreuse, et quand les basses prairies qui
s'etendent entre cette rivi~re et Fort Wayne
seront cultiv,es par autant de colons qu 1 elles
peuvent nourrir, Chicago puisse devenir l'un
des points de communication entre les lacs du
nord et le llississippi. lla.is m~e alors, je
suis d'opinion que le commerce s'y fera touJours sur une 4chelle tres limit,e.2

1 Ge.rraghan, Gilbert J., S.J., "Early Catholicity in Chicago",
Illinois Catholic Historical Review, Vol. I, Bo. 2 (Oct. 1918), pp.l47-172.
2Paquin, Elzear, l& Colonie Cawuiienne-Fn,ncaise ~ Chicago, p. 9.

u
Le PE\re St. Cyr ecrivit de nouveau

a son Ev'~ue vers

la fin, du mois

de juin, 1855:
••••• Our subscription for the church
oounts now to 552 dollars; but according
to the building plans agreed on, we shall
need five hundred dollars. It will be
56 feet long, 24 wide and 12 high.
As to the land which the Indian chief's
are reported to have promised, we cannot
count on it, seeing that (Reverend) Jlr. Badin,
to whom the Indians made the promise, did not
f'ultill the conditiona of the contract in virtue of which the Indiails offered to give a
certain oount of land toward the building of
a Catholic Church, for their own use, harever.
Another thing which causes me much painI cannot say Mass during the week, or rareq
so, for lack of necessar.y articles.
But, Monseigneur, I must tell you in all
sincerity that this .lission holds out the
fairest hopes for the future and that to
abandon it for lack of some little assistance,
or some small sacrifices, would be a great loss
for religion, a loss all the greater and more
certain now that a Presbyterian minister arrived
in Chicago from some other place a few days ago.
Many Protestants, even of the most respectable
families of Chicago, who manifest the greatest
desire to become Catholics, would return to
their first religion, or rather would remain in
their errors, as being without aey means of embracing the Catholic religion •••••
• • • • •You cannot believe, Monseigneur, how
much good could be done for religion in these
vast prairies, were a priest to visit from time
to time the families who are scattered here and
there, abandoned to themselves in everything
that concerns religion and their eternal salvation.

12
Even the Indians, the poor Indians, are
not indifferent towards our holy religion; they
earnestly wish to have a Black Robe. I have
made the acquaintance of three of the principal
chief's, all three Catholics. Two of them in
particular, who remained some days in Chicago,
edified me by their great faith. Before sitting
down at tl.ble whether others were present or not,
the,y prayed for a space of almost five minutes,
and three times every day they came ·to rq room
to ~ their p~ers which consisted of a Pater
and an Ave, to thank God for having given them
life and the means to support life and top~
for their benefactors. I showed them a large
crucifix and explained to them, with the aid
of an interpreter what our Lord had done and
suffered to save us from hell and give us
heaven. They remained motionless for a while,
with their eyes fixed on the crucifix, and
looking at it with an air of piety" and compassion which showed they had a lively realization
of what they saw. Then they broke the sUence
by prayers which they recited at the foot of
the crucifix, shedding at the same time, torrents of tears. Non vidi tantam fidem in
Israel. I could not refrain from weeping with
them. They told us that they prayed to God
three times ever:r day, whether journeying or
at home and that they spent every Sunday singing praises of Him who died for the 1hites and
poor Indians alike. What a beautiful harvest,
Monseigneur.
There is no news which might interest you,
Monseigneur, apart from the extraordinary growth
of Chicago, which only a 11ttle while ago was
nothing but a small village. Now there is a
street a mile long (South Water Street) and soon
there will be two others of the same length.l
1 Garraghan, Gilbert J., S.J., "Early Catholicity in Chicago", Qg_.
Cit., P• 152.

15
Pendant plus d 'une
1a maison Sauganash.

ann"

le P~re St. Cyr :rut loge gratui tement dans

Mr. llarc Beaubien, proprietaire de l'ht>tel, s'in-

t6ressait tres activement et tres gen6reusement k 1a construction d'une
eglise.

En attendant, les saints offices eurent lieu dans une maison d'a

peu pres douze pieds carr6s, de 1 1 autre cote de 1a rue de l'hBtel Sauga~sh.

La·premiere lease y fut c~lebr&e le 5 mai 1855.
11. Jean Baptiste Beaubien donna un terrain pour !'erection d 1une

eglise catholique (ou est

u'

a present le

State-Lake Theatre Building).

on construisit la petite eglise avec beaucoup de peines' et on la

nomma 1 1 Eglise Sainte Marie.

Dans "Reminiscences of Early Chicago•

&delia Kehoe Ge.rraghan dit:
The land on which the first Catholic Church
was built in Chicago was given for that purpose
by Jean Baptiste Beaubien. On this site-the
corner of Lake and State Streets, the first St.
Mary's Church was built. It was a little frame
structure. Later this building was moved to
the . southwest corner o:f Michigan Avenue and
Madison Street. After the erection of the new
brick church on the southwest corner of Wabash
and Jladison, the frame structure was again
moved, this time back of the new church on Madison street and was then used as a parochial ;
school for girls. When the building stood on
Jlichigan Avenue and Madison Street it was used
as a boy's school during the week.l
Au sujet de cette premiere eglise nous llsons dans une brochure dat'e
de l 1amlae 1878:
The old church has ~ associations
connected with it, that make it an object or

~edelia K~oe

Ge.rragban, "Remi ni seances of Early Chicago 11 , Illinois
Catholic Historical ReView, Vol. II, No. 2 (Oct. 1919), p. 265.

14
pious regard to the early Catholic settlers
of Chicago. In it were held JD8.nY a missionary gathering when its capacity was filled
to overflowing with an enthusiastic audience
of the Pottawatom.ies, many of whoa were converted under the preaching of Father Battine. 1
Its walls have resounded time and time again
with the rapturous chants of these wild sons
of the soil, and it always recalls happy
recollections to the few residents now living
who remember the good old times. 2
Les lettres dat,es de 1854, 1855, 1856, parlent toutes de 1 1aggrandizement de la ville de Chicago.

Voici quelques unes de ces expressions&

••••• in scarcely three years the town
has advanced from a few scattered houses to
the astonishing progress of about three
thousand souls.5
·

••••• The town of Chicago is growing
rapidly. Immigration was so considerable for
a space of almost three weeks that there is
fear of a tamine.4
••••• ~ Catholic families have arrived
in Chicago. 5
lSans doute, le pt\re Badin, nomm6 plus haut.
2No. 6 dans un volume de brochures, Chicago Public Library, Bl597,
~ firer!; Catholie Church enctm ill
Chicam. 1878.

A $ketch .2!: .2.14 §1. M'n' s Qhu.rch;
5

Brute

(L'Ev~ue) au Catholic Telegraph, Cincinnati, le 16 janvier

1855.
4

Garragban, Gilbert J., S.J., P~re St. Cyr A Rosati, le 5 aoG.t 1855,
Catholic Qhurch !a Chicago, op. cit., p. 85.

5p~re St. Cyr

a Rosati, ill.c!·,

p. 85.

or this place the growth has been surprising, even in the West, a wonder amidst
its wonders. From a few scattered houses
near the fort 1 t is become, in two or three
years, a place or great promise. Its settlers sanguinely hope to see it rank as the
Cincinnati of the Horth.l
••••• Chicago grows larger eYer;y day in
an amazing manner. Land round Chicago is
extravagantly high. 2
En 1856, 1 1 ev~ue Brute fit un voyage en France pour recruiter et

amener quelques missionaires pour son diocese de Vincennes, qui n 1avait
que trois prfues.

n

en ramena quelques uns.

Le

P~re

St. Cyr se

rappela la promesse de son ev~ue a 1 1 effet que lui, le Pere St. Cyr,
retournerait dans son propre diocese des que Chicago n 1 appartiendrait plus
au

dioc~se

de St. Louis.

Done, au mois de mars, 1857, le saint homme

quitta ,Chicago et reprit ses devoirs sacerdotaux h Quincy, lllinois.

Las

citoyens, qui perdaient leur meUleur ami dans 1a personne du Pere St. Cyr,
le regretterent beaucoup.

ns le dirent dans una longu.e lettre Ji l'Ev&que,

at le supplierent de leur laisser le Pere St. Cyr:
We therefore humbly entreat your Grace
not to deprive us of a dearly beloved pastor
at the commencement of his usefulness, but '
to leave him where his zeal and virtues are
so well appreciated and so likely to respond
to the best interests of the Church. 5
1 Brute (L 1 Eveque) au Catholic Telegraph, Cincinnati, le 7 aout, 1855.
2Pere st. Cyr a Rosati, le 2 novembre 1855, Catholic Church
cago, op. cit., p. 86.

1!! Chi-

5Lettre des citoyens de Chicago a l'eveque Rosati, archives de
!'arChdiocese de St. Louis.
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Mais l'ev"que jugeait qu 1 U avait plus besoin du Pare st. Cyr ailleurs
puisque 1' lw~ue Brute (de Vincennes) s' eta!t decide de placer le P~re
Shaeffer ~ Chicago.
~

Le P~re St. Cyr partit done de Chicago et s•etablit

Quincy, Illinois.
Le Pe're

st. Cyr est mort le 21 fevrier 1885

a St.

Louis.

devenu aveugle, et se trouvait fore~ d 1 employer un secr'etaire.

Il lttait

L'ab~

Rothensteiner nous dit au sujet d'une visite chez le J?~ St. Cyra
He was a man of small stature, with hand
and face of translucent whiteness, as of pure
118%. Being unable to read the Ordinary of the
Mass, he was permitted to say the Votive Mass
of the Blessed Virgin evecy day. And I was
told he did so regularly with the assistance
of another priest. Little did I know then of
the importance of this feeble old man in his
earlier days; but his presence impressed me
as that of a saint, the bright sun of whose
soul:· was breaking through the thin veil of
the b~ containing it.l
Lea registres du P~re st. Cyr sont maintenant a l'eglise Sainte Marie,
Chicago {desservie par lea Paulistes).
18
15
14
45
66

en
en
en
en
en

Les bapt6mes sont au nombre de:

1855
1854
1855
1856
1857.

Y sont inscrits aussi 22 mariages celebres par le
le

P~re

p~re

St. Cyr, 18 par

Shaeffer et 87 par le Pare O'Meara, tous deux suooesseurs du

Pare St. Cyr.
1

P• 99.

Ge.rraghan, Gilbert J ., S.J., CathoJ.ic Church

J.a Chicago, op. cit.,
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Le P~re Shaeffer n 1a pas vecu longtemps

a Chicago.

Il est mort an

mois d'octobre 1857J le P~re O'Meara, lui aussi, y tut pour peu de temps.
En 1840, le Pere llaurice de St. Palais vint prendre 1a direction de

1a mission de Chicago.

n

etait parmi ceux qui etaient venus de France

avec l'ev~ue Brute, en 1856.

Ce bon pretre se mit

circonstances assez p$nibles mais

u

a 1a

tache, dans des

rlNssi t 'tl bttir une nouvelle egllse

de 100 pieds par 55 pieds (voir la lettre de Jfadame Garragh.an plus haut).
Lui, et un autre pritre, le P~re Fischer (envoye chez las Allemands de

Chicago) cooperer.eDt dans le ministere de 1 1 Eglise cathollque 8. Chicago.
Quand l'abbe W:lll1am J. Quarter

arriva en 1844, comme premier

ev~ue de

Chicago, las Peres Fischer and de St. Palais furent rappeles dans leur
propre diocese-Vincennes.

Le nouvel ~v~que etait un ardent ap8tre de

l'Mucation; anssi 1a L&gislature de 1 1 IJlinois (le 19 d'-cembre 1844)
crea l'tJniversit' de Sainte Marie du Lac.
L•$v&tue obtint six Soeurs de 1a tisericorde comme institutrices.
Le Chicago Daily Democrat du 24 octobre 1846 donneit le renseignement
suivant:
A school for young ladies is this ~
opened by these Sisters of Mercy (than whom
none are more competent to teach) in the old
chapel in the rear of their residence on the
Lake Shore. They also visit the sick and
distressed and dispense mercies to the wretched
and those whom poverty has chained to her car.
Ere long too, they contemplate forming an Orphan Asylum. What citizen is there who will
not hail the coming of these Sisters of Mercy
as among the choicest of blessings for our
city-?
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Le saint ev~que organisa trois nouvelles paroisses pendant 1 1 ann~e

1846.

Elles ~taient:
La Paroisse .§1. Patrice, pour la population

irlandaise; l'eglise

A 1 1engle des rues Des-

plaines et Randolph.
La Paroisse .§1. Pierre, pour la population

allemande; 1' eglise au nord de la rue Washington entre les rues Wells et Franklin.
La Paroisse §!. Jose;e)?., egalement pour la

population allemande; l'eglise A 1 1angle de
Chicago Avenue et 1a rue Cass.l
lais cette histoire

s'int~resse

surtout au peuple franyais; done,

quoique lea autres alent fait des accomplissements tr~s remarquables, on
ne les suivra pas.
Ici il semble
membres lee

A propos de donner quelques informations sur les

pl~s important~

de cette colonie franc;aise.

Une des families lea plus celebres dans l'histoire de 1 1 Eglise
catholique de Chicago .rut la famille des Beaubiens; surtout deux de sea
membres--Jean et Ma.rc--sont fr~uemment nommes.
n~

a Detroit,

Les deux fr&res etaient

Jean le 5 septembre 1787, et Marc le 25 avril 1800.

II. Jean Baptiste Beaubien vint

a Chicago

comme marchand de fourrure.

1 ces trois ilgliees furent erig6es par M. Anson Deodat Taylor, qui
avait erige 1 1 6glise Ste. Marie pour les Fr.an9ais.

r
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Il se maria trois fois et eut dix-neuf enfants.
reux envers 1'6glise naissante de Chicago.

Cet homme .rut tres g6n&-

Pendant quelque temps, les

offices eurent lieu ehez lui, et c'est lui qui donna le terrain

8.

et State pour 1 1 emplacement de la premiere eglise Sainte lla.rie.
presidait aux conseils de la ville et ecrivit les papiers

Lake

n

n~cessaires

aux

affaires de la ville; car il etai t le plus instruit des ci toyens de
Chicago.

Il est souvent nomme dans la correspondance du P~re ·st. Cyr,

e.g.:
Le Pare st. Cyr h l'~~ue Rosati, juin, 1855:
••••• And what I told you in my first letter,
Monseigneur, happened to me just so, namely, that
I shouldn 1 t have money enough to pay for the
transportation of ~ effects. This cost me two
dollars and a half a.nd these I had to borrow from
llr. Beaubien, who shows me every kindness imaginablc;t.l

Toujours le PE)re St. Cyr ~ 1 1 ev8G,ue Rosati, le 16 septembre 1855:
The last post brought me your letter in which
were enclosed two others, one addressed to Mr.
J. B. Beaubien and the other to Mr. Robert Stuart.
I have delivered each one to its address. Both
gentlemen offered very w1.111 ngly to pay me the
fifty dollars. 2
En 1855 le gouverneur de 1' Illinois honora Jean Baptiste Beaubien

en le nOJIIJD8nt Brigadier General.

Il mourut 4 Naperville, Illinois

en

1865l

1 G&rragban, Gilbert J., S.J., Catholic Church ,Y! Sbi~, p. 55.

2Ibid., P• 57.
5Beaubien, Frank G., "The Beaubiens of Chicago", op. cit., p. 102.
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Marc

etait

le benjuin de la famille Beaubien.

en 1800 et vint A Chicago en 1826.

la construction de sa propre maison.

a Dtitroit

L'h8tel •The Sauganashn A Chicago lui

C'est ici que le Pare St. Cyr prit

appartenait.

Il est ne

r~sidence

en attendant

Il 6tait d'un caractere trf)s gai et,

chose importante dans les circonstances, U savait touj ours plaire aux
autres.

llarc Beaubien eut deux femmes et 25 en.fants.

postea civile.

n

Dans une lettre du fils de Marc Beaubien a l'IDinois

Catholic Historical Society on lit:
Father was al&ys a jolly fellow and
a good entertainer. I have often heard him
say that when people came here in the earq
thirties and saw Chicago but a mud hole and
swamp, they would get discouraged and lRUlted
to go back East. He would tell them that
Chicago would be a great city and would show
them all the advantages for it and coaxed
same of them to stay here. He would then
give them a lot and tell them to pay for it
when they could, or he would give them a lot
free. This is one of the reasons h! was so
beloved by the pioneers of Chicago.
His history was full of amusing incidents
as one will illustrate. At his hotel he was
frequently crowded for room and comfortable
lodging for his guests. On one occasion he
teid; "I had no bed but when a traveler came
for lodging I gave him a blanket to cover himself in on the floor, and told him to look
out, for Indians may steal it. Then when he
gets· asleep I take the blanket away eareful.l.T
and give it to another man and tell him the
same so I always have beds for all that want
them.2
lBeaubien, Frank G., .QR• cit., p. 104.
2

~.,

a occupe quelques

p. 556.
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Jlarc Beaubien j oua ub r6le important aussi dans les af'faires de 1a
ville, mais moins que son trere Jean.
aussi instruit que Jean.

n

pa.rait que Marc n' etait pas

Citant toujours la lettre du fils de Marc

Beaubien:
But his chief characteristic was ever
his devoutness. In all the anecdotes afloat
about him it will be observed that a certain
vein of piety runs through them. It was in
this spirit of piety that he always promoted
the interests ot the Church.l
Ce bon colon est mort chez son beau fils, Georges, a Kankakee, Illinois, le 16 avril, 1881.2

On doit aussi mentionner le nom de Bill.y Caldwell, surnomme Sa.uganash-qui veut dire l'Anglais.

C'etait un

m~tis,

rut un otficier dans 1 'arm'e engleise et sa
tomi.

On dit que Bill;y Caldwell aida la

chef Pottawatomi.
m~re

famil~

Son pere

etait indienne PottawaKinzie

a .fuir

le massacre

de 1815; on dit aussi qu' i l dittourne. les Black Hawks quand ceux-ci
voulaient taire la guerre aux blanca.
et des siens.

Thomas J.

v.

I l etait bien aimlt et des blancs

Owen, Indian Agent k Chicago, ecrivit le

17 novembre 1854 a Lewis Cass, Secretaire

a la

Guerre:

The Prairie and Lake Indians recognize
Csldwell, Robinson and Joseph Laframboise as
their principal men, in whom they have unlimited confidence and in whose decision in all
1

Ibid., P• 365.

a

2n est interessant
noter ici que M. Lester Bodine, Supervisor ot
Compulsory Education, Board ot Education, City of Chicago, est le petitfils de M. Marc B~ubien. (II. Bodine a tai t changer son nom de Beaubien
a celui de Bodine.}

,.

matters relating to their people they fu.lly
acquiesce .1
D•autres familles importantes de cette 'poque furent&
La. famille Ouillmette
La. Famille La..f'ramboise
La. famille LeClerc (LeClaire)

La. Fam111e Bourassa
La. famille Chevalier
La. famille Bourbonet

La. famille Arcoit
La. f8Jilille Lella.1

La famille Taylor
La. famille Kinzie.

1 Ge.rragban, Gilbert J., S.J., Catholic .Dhurch

in ,Ppicam, P• 56.

CHAPITRE II
FOIIDATION DE LA PAROISSE NOTRE DAME DE CHICAGO

Naturellement, quand lea Indiens qui tterent Chicago vera 1855, le
nombre des Fr.anyais diminua considerablement puisque c 1 ,tait eux surtout
qui avaient

a faire

avec les indiens dans le commerce dee fourmres, etc.,

et done eux qui s''taient le plus entre-ma,ri.es avec lea indians.
eut plusieurs m&tie parmi eux qui s 1 en allerent avec lee indians.
de 1840

a 1850 il y

Il y
lla.i.s

eut une nouvelle immigration des Canadiens-Fran9fii•;

aussi que d'autres de diverses nationalit,s.

Plueieurs parmi ces bonnes

familles franqaises ne comprennaient pas 1 '!.llglais; ils TOulurent done leur
eglise

a eux,

leur pr~tre

a eux,

leur paroisse A eux.

Nous citons d 'un

petit livre 'crit vera 1895 par l'un d\rux:
••••• Animas de l'esprit canadien-fr.an9ais,
attaches a leur langue, pleins de patriotiSJile,
et incapable& a cause de lear fierete nationale
de marcher a 18. remorque des autres races venues
apres eux sur un sol qui avait 't~ pour la premiere fois arros~ des sueurs apostoliques de
Marquette et autres missionaires de leur sang,
ces braves compatriotes demand~rent de se s&parer: ce qui leur rut accorde. Pendant quelques annees seulement, ils garderent la vieille
~guse sur la rue Wabash.l
L 1 ~1848

vit ces m&.es canadians entreprendre la construction de

leur propre 'glise pour une paroisse fran981se.
1Paquin, Elzear, .QJ2.. ,W., p. 15.
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Une Pladame Biglow, une

24

des leurs, a prete un terrain dans 1a rue Clark entre le Boulevard J ack.son
et 1a. rue Ad8Jils (cite actuel du Federal Building) •

On apprend dans le mdme

petit livre "La Colonie Canadienne-Franc;aise de Chicago 1851-1895":
Apr~s un certain laps de teraps, nos
Canadians laisserent leur petite ~glise en
bois de 1a. Wabash et vinrent se bitir 1' eglise
st. Louis (1848) sur la Clark, pres de 1a rue
Quincy. Ce rut 1a re6lem.ent 1a premi~re 'glise
canadienne, dans Chicago, puisqu 1 elle fut
'ri~e par nos compatriotes seulement.l

Les canadians etaient tr~s fiers de leur eglise qu 1 ils placerent sous
1a protection d 'un saint Franpais-St. Louis-et Us y furent tr~s heureux

avec leur

cur,,

le Pere Isidore Lebel.

Le Pere Lebel resta sept ans

a l''glise

Cette eglise couta

a peu pres

$5000

St. Louis quand il rut envoye l

. Bourbonnais, le petit Canada des Eta.ts-Unis, m&ne aujourd'hui.

En 1857,

le P~re Lemeistre vint prendre 1a direction de 1a paroisse St. Louis.

Vers

cette date, on transport& 1 1 6glise aux rues Polk et Shel'll8ll ou elle est
restee jusqu'a sa destruction dans l'incendie de 1871.

Le P~re Lem.eistre

quitta 1a paroisse subitement et laissa l'eglise fr~se sans pratre.
L'l!.'veque Duggan qui ai.mait particulich-&Blent 1a paroisse fran9fdse etait
embarass'- par le manque de pr~tres et le mieux qUI il put fair& rut de
confier la paroisse St. Louis
ne parlait pas fran9fds.

a un

pr3tre irhndais-le P~re Waldran--qui

C'etait en 1860.

Comme les paroissiens ne

pouvaient communiquer avec leur cure, ils s' eloign~rent peu
propre 'glise.

a peu

de leur

Le dimanche les trouvait ci et 1& dans lea eglises

lpaquin, Elzear, QR.. CAt·, p. 14.

voisines.

L1historien de •La Colonie• nous intorme:
Attires par le commerce qui se d~velop
vue d t oeil dans le quartier ouest, ils
se d'band~rent pout tout du bon et se jeterent
en grand nombre sur l'avenue Blue Island.l

a

pait

En 1865, le cur~ de l'eglise Saint Patrice, le Pere Dunne, a.yant pitie

de ces brebis eloign's leur offrit le sous-bassement de son eglise.
Franyais

s 1 organis~rent

besoin d'une 'glise

Les

done de nouveau et sentirent encore une fois le

a eux,

d'un pr~re

a eux.

Le P~e Jlontaubricq fut

nomm& cur' lora de cette r'organisation.
L'Ev~ue

savait qu'ils s''taient impos6s de grands sacrifices quand

Us avaient erige 1' lglise Saint Louis; pour les recompenser U leur donna
un beau terrain

A 1' angle des rues Halsted et Congress pour eriger encore

une fois leur eglise franqa.ise.

(Lea Fran99-is de Chicago se souviennent

touj ours tendrement de Monseigneur Danne qUi, devenu vicaire
dioc~se

g~n6ral du

de Chicago, fut touj ours si bon envers les Francais. )

Ici j e cite du ·registre de 1a paroisse le compte rendu du Pere Montaubricq le 28 septembre 1864:
Depuis long-temps Sa Grandeur Mgr. L 1 Ev~que
de Chicago, en voyant le rapide accroissement
de 1a population fran~se en cette ville, d6sirai t donner 8. ces cherea familles franc;81ses une
Eglise particllli~re et un pasteur special. Ma.is
de grandee difficult~s retardaient toujours 1 1accomplissement de ce voeu.
La population franQise n 1 est pas rlnmi.e en

un seul quartier, mais dispersee en toutes lee
parties de 1a ville; comment formere.it-elle une
1

Ibid., P• 14.
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une seule f'amille sous un m&ne pasteur?
puis il f'allai t un terrain, convenablement
plac6, dans cette cite ou cbaque coin de
terre est devenu si cher; il tallait avoir
!'esperance tondee que la nouvelle colonie
pourrait bttir une Eglise et entretenir
son pasteur; enf'in il fallai t trouver ce
pasteur m4ime, le faire venir de la commune
patrie, c'est 1 dire de plus de 1500 lieues.
llais le z~e de Mgr. Duggan ne s 1 est pas
ralenti au milieu de tous cas obstacles,
et apr•s les pourparlers et le temps necessaire pour mener cette:-r affaire A bonne
fin, le 25 septembre 1864, le culte catholique fran98-is a enf'in commenc6 dans la .
chapelle basse de st. Patrice IIOUS !~invo
cation de Notre Dame de Chicago, et sous
la direction de M. 1 •Abbe de Montaubricq,
Chanoine honoraire de 1 1 ~glise de Bordeaux
en .f'rance,qui s'est devou6 a cette oe~ •
•••• de ce jour •••• les cheres .f'amilles venues
de france, du Canada, de 1a Belgique, de la
Suisse, auront done aupres d 1 elles un p~e
parlant UUl" langue, accoutum~ a leurs usages
et tout entier devou6 leurs besoins spirituals. Aussi' grande a
leur j oie en e.pprenant cette bonne nouvelle et grand leur
empressement a venir ~ cette premi~re r4union· prepa.ratoire. Mais une r~union plus
belle et plus importante ete.it rllservee au
dimanche suivant le 2 octobre. Ce jour-ilL
llgr. Jacques Duggan est venu lui· m8me installer solennellement la nouvelle congr6gation et le nouveau pasteur. Sa parole
paternelle a .,_ toutes les Ames et les a
encourag~es vivement a l'etablissement
complet de cette grande oeuvre tran~ise.
Et afin que toute hesitation rut dllsormais
impossible, il a declare et rep~te plusieurs
fois a 1 1 asseablee qu'il donnait lui·mOme le
terrain, Lot 7, carre 21, coin des rues Halsted et Tyler (Congress) pour l'eglise a la
congregation .f'ran.qaise et que rien ne serait
chang6 8. 1 'avenir a 1' ~tablissement qui avai t
lieu en ce jour.

a

et$
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Tous lea fideles presents plains de reconnaissance pour 1a bonte de leur ev~ue a leur
egard ont mis aujourd.'hui 1a main a 1 1 oeuvre,
et dans une reunion qui a eu lieu i:mmMiatement
apres l'office religieux, une souscription
definitive a ~t6 ouverte pour la construction
de la nouvelle Eglise et du nouveau presbytere
sur laquelle Monseigneur Duggan a bien voulu
s 'inscrire en t@te pour une somme de cent dollars.
Ainsi a ete close cette importante j ournee'
dont le souvenir restera cher h jama.is aux Fran98.is de Chicago et de tout quoi a ~t6 dress~ le
present proc~s verbal.
Chicago, le 2 octobre, 1864.
Jacques, Ev'que de Chicago
I. de Montaubrieq, Cure
Rarin d' Elpeuse, V. Consul de France
Toussaint Menard
Cyrille Lebeau
Louis Lepttre
Paul Latouche
Joseph Lebeau
Alfred Morier
David Franchere
Olivin Deselle
Pierre Pillot
llaxime Rochon
Pierre Benoit
Bareis Lebeau
Alex Coignard
Alfred Deslauriers
Joseph Louis
J. G. Reine
Louis Lep!tre
Oscar Francher
Louis Racheur
Antoine Racheur
Abraham Pravancher
Joseph Morand
Francois Yon
David Boissanant
P. Ulric llagnan
Calber Lebeux
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Jean Baptiste Rathelle
John Carignan
Francois Marrissette
Felix Amant
A. Plamondon
F. Lebeau
Adolphe Fr.anehere
David Franchere
Aime Beland

Etablissement du COlli1J, pour
la Construction de 1 1 Eglise
Aujourd 1hui dimanche 9 octobre (1864) la
congregation lr.anqaise reunie en la chapelle
basse de st. Patrice, voyant 1 1 empressement
avec lequel la souscription de 1 1 eglise a ete
partout accueillie, a decide
1 1unanimite le
commencement imm&diat de 1 1 eglise et du presbyt~re.
Pour diriger coiiVenablement les
travaux il fallait un comit~ special et c 1 est
~ son election qu1 a ete consacree lS. prisente
reunion. Ont ~te nommes membres de ce comite
a l'unanimite des voix:

a

M. M. Cyrilla Lebeau
T. MEtnard

Paul Latouche
Joseph Louis
Alex Coignard
P. II. Magnan
Olivier Decelles
Le comit' est entr' de suite en seance
sous la presidence de II. le cur' et i l a e~
procede avant tout suivant l'usage, lt. la nomination d 1un ~sorier et un secrlttaire. A eta
nomme tr~sorier M. llenard et seeritaire 11.
Magnan. Le comite ainsi constitue, s 1 est occup~ aussitot des travaux
faire pour 1' ~glise
et le presbytere.

a

Un plan d' Egllse de 82 pieds de long sur
46 de large, present& par II. Lebeau a ete adopte
en principe. Jla.is pour alener a toutes les

r
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difficult's qui pourraient survenir il a
ate decideS qu'on ferait approuver le plan
par un architecte et qu'on ferait dresser
par lui un i;tat d'taille des travaux et
des d~penses, apr~s quoi la construction
serait donn'e a l'entreprise. Quant A la
question du presbyt~re elle a et' renvoytSe
Ala s~ce suivante.
Le comit-' s 'est ensuite aj ourne au
mercredi' 12 du courant et le prltsent proces
verbal a ete sign6 par tous les membres.

I. de Montaubricq, Cure
Alex Coignard
P. Magnan

Paul Latouche
Cyrille Lebeau
T. Meanro

Joseph Louis
Olivier Decelle
Les plans f'urent soumis
les approva.

~

M. Bauer, architecte de Chicago et celui-ci

Il estima les depens a six mille dollars environ; cette d~

pense fut approuvGe A 1 'unanj mite par le comi te.
crivirent $6847.

Les paroissiens soue-

Le co~t de 1 1 eglise s''l'va A $10 1 547 a cause des

depenses imprevues.

La ben9diction solenelle de 1 1 eglise eu lieu le 5 fevrier 1865. Le
p~re

Montaubricq en a fait le compte rendu suivant:
Le cinq fevrier 1865 apres quatre mois
seulem.ent de travaux, la congregation franqaise a pu enfin contempler de ses yeux, le
temple apr~s lequel elle soupirai t depuis si
longtemps et en faire la dedicace solenelle.
Ce jour la avec un temps magnif'ique accorde
par le ciel la piete de ses enf'ants, un
peuple nombreux s'est reuni aupres de la
nouvelle eglise pour recevoir Mgr. 1 1 w~ue

a

r

so
de Chicago qui devait pr~sider la ceremonie.
Au bruit des fanfares de 1a musique de la
Sainte Famille des Jesuites, et apr~s une
harangue d'un d~lltgue du Comit~, M. Alex
Coignard, Mgr. s 1 est rendu processionellement
1a nouvelle maison de pri~re. Il 1' a beni te
selon le rite sacr~ au milieu des chants et
de la j oi~ publique, et aussi t8t a pres, a
commenc' le divin sacrifice c6lebre par le
ven6rable M. Dunne, Vicaire gen&ral du DiocJse et cur6 de Saint· Patrice. Pendant la
m.esse deux discours ont ete prononces par
l'ev€que et par le cure.

a

Ici, 1 1administration de la nouvelle
~glise, agissant en cela au nom express~ent
de la population tout enti~re remplit un doux
devoir en addressant a M. Dunne les plus profonds remerciements pour 1a bont~ avec laquelle
il a daign' pre'ter sa chapelle basse et garder
la congregation fran9aise, pendant quatre m.ois
entiers, et eelS. sans vouloir recevoir 1a .
moindre indemnite. La population fran9aise
dans sa reconnaissance place M. Dunne auprhs
de son noble et genereux ev6que
qui elle
doit tant au~si, parmi lea premiers bienfaiteurs
de la nouvelle Eglise et ne cessera d'appeler
sur lui 1a benediction d'en haut.

a

La grand 'messe cbantee en musique par le
choeur de Saiht Patrice, une fois termin~e, a
eu lieu le bapt~e de la cloche destinee
la
nouvelle ~glise. Les parraina et marraines
ont ete:

a

M.
M.
M.
M.
M.

Gagne et M'me. Menard
Raffinot et Mme. Sabbl!.
Carney et Mme. Para.sky
Louis Lasserre et Mme. Forde
·Senechal et lllle. R. Gosselin

#
•••••••••••
Lea touchantes c&remonies accompliea au
milieu du plus grand ordre et avec le concours
de plusieurs pr~tres, et seminaristes de la
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ville, la population s'est retir&e en benissant mille fois le ciel et en promettant de
se renouveller completement dans la pratique
de sa divine religion.
Avec l'ouverture de la nouvelle Eglise
finit la tache de !'administration provisoire.
M. le cure qui trace ces lignes s 1 empresse de
temoigner a tous ses membres la reconnaissance
pour le z~le et le d~ouement dont ils l'ont
entour~ pendant les circonstances assez difficiles par lesquelles il a fallu passer pour
arriver au terme desire et ne forme d'autre
voeu que de lea voir remplacer par des membres
qui leur ressemblent.
De tout quoi, et pour que le souvenir s 1 en
conserve dans lea temps a venir, a 't& drease le
present proc~s verbal.
Chicago, le 12 fevrier 1865.

Cure de Notre Dame de Chicago
I. de MontaubricQ

Le

Toussaint Menard
z. Seneschal
N. Decelle
z. LaberBe
Cyrilla Lebeau
N. LUeban (Difficile a lire)
Flavium LeBeau
Pierre Benoit
Pierre Bertran
Alex Coignard
Oscar Francher
A. Lebau
L. Pellesor (Difficlle a lire)
Olivier Decelle
P. N. Magnan
S. Lebeau
Joseph Lepitre
z. Lebau
A. Tresard
(Difficile a lire)
Joseph Biellet
Levin Ermeranger
Henry Rathbon
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David Franchere
A. L. de Gignac

I. E. Watier
J. B. Rapin
J. Deferain
John Carigon
Le commencement de 1 1ann"e suivante fut marqul:t par le depart du
Pere Montaubricq.

Le registre de 1a paroisse porte 1a mention suivante:

Nous, membres du comite d 1administration
de Notre Dame de Chicago, au moment du depart
de M. 1 'Abbe de Montaubricq, qui nous qui tte
en raison de son grand etat de f'atigue et qui
emporte tous nos regrets, nous plaisons a
reconna1tre qu 1il laisse lea comptes et 1es
affaires de 1 1Eglise completement en regle et
en outre qu'il a droit A 1a libre possession
du mobilier du presbytere.
En foi de quoi

Chicago, le 22 fevrier 1866
T. Mi:tnard

Alex Coignard
Louis Lasser
P. J. Rafina

Ambroise Plamondon
I. de Montaubricq,

Cur&.

Cette meme ann'e 1866 le p~re Jacques Cotb fut nomm~ cur6 de Notre
Dame de Chicago.

Tout ce que 1 1 on sait de lui le montre homme plein de

zele pour le salut des Ames et d 1une

Le

p~re Cot~

est n~

cbarit~

a Saint Romauld,

remarquable.

comte de Levis (Quebec) le

5 avril 1829, d·e Benjamin Cot6 et Suzanne Cantin.
dans sa paroisse natale le 8 juin 1856.

Il fut ordonne

Il avait deja e'te:

Vicaire ~ Rimouski
1856-58
Vicaire a Fraserville
1858
Premier cur6 de St. Antonin 1858-59

pd~tre

Missionaire ~ Kankakee
1859-68
(Cur6 de 1 1 eglise franyaise a Chicago 1866-84
Cur~ de 1 1 ~glise franyaise
Aurora 1884-96).

a

En 1898 le

p~re

Cote se retira au Canada.

Les Franyais, comme la plupart des citoyens de Chicago

a cette

'poque, etaient nomades, allaient ci et lA et ne savaient pas au juste ou
s' 'tabllr.
paroisse

Ces changements continuelles rendaient la maintien de la

tr~s

difficile.

grands sacrifices.

Le Pare

Cot~

ne r'ussit qu'au prix des plus

Ses efforts furent bien

r'compens~es.

On lit dans

1 1histoire de la colonie:
Vera les dernieres ann~es de cette
periode, 1 1 Eglise Notre Dame put regarder
l'~venir avec assurance.
La perspective
etait riante. On put augurer que la
congregation canadienne deviendrait avant
longtemps la plus importante dans taus
les Etats-Unis de 1 1 0uest. Nos compatriotes comme~cerent en plus grand nombre a
se fixer et h devenir proprietaires dans
le quartier ouest, pr.incipalement dans
celui de l'Avenue Blue Island, plusieurs
m~e virent l'aisance ou la fortune leur
sourire.
Le pre Cot6 vi t bient8t 1 1 egllse de
la Halsted ne pourrait plus suffire aux
besoins croissants de la paroisse. Il
jeta les yeux plus a 1' ouest, acheta un
terrain, et jeta les fondations d'un grand
couvent.l
(Ces plans furent modifies plus tard--faute d'argent.)

En 1882, lors la

f~t4

de la

Nativit~

de la Sainte Vierge, le pere

1 Paquin, Elezear, La Coloni§ Canadienne-/l:.ap4taige_ .§& Qhicago, p. 16

r
Cot~ eut le bonheur de voir les Soeurs de la Congr~gation de Notre Dame

s 1 etablir dans sa paroisse.

(L 1ann6e pr6c6dente deux Soeurs de la Merci

venaient faire la classe aux enfants dans le sous-bassement de 1 1 eglise.)
Le pE)re Co til qui tta Notre Dame de Chicago au printemps de 1884 et
1 1 abb~

Achille Bergeron lui succ6da.

par le

p~re

Cote

a sa

ch~re

Voici quelques paroles prononcees

paroisse lora des adieux, le 9 mars 1884:

••••• J 1 ~i une belle congr6gation •••

les cm1adiens sont des hommes fiers, bien
mis, propres; de sorte que j 1 ai devant moi
la plus belle population, sinon la plus
nombreuse •
••••• Lebon Dieu a choisi mon successeur;
il vous 1 1 envoie vous consacrer lea plus belles
allllt:les de sa vie. Il est jeune, plein d 1 energie,
tout dispose
se devouer pour vous, il veut vous
aider pour le spirituel et le temporel, mais i l
ne peut agir seul; il faut que vous le secondiez.
Soyez bona pour lui, aimez-le, encourages-le.

a

L 1 evangile de ce jour nous rappelle la
Transfiguration •••• Eh bien, Dieu a mis dans ce
jeune prgtre toutes ses complaisances. C1 est
lui qui vous l'envoie, et je puis vous dire:
C'est mon enfant, ~coutez-le.
Le pere Cot~ :f'ut nomme

a ce

date cur~ de 1 1 6glise franqB.ise

a Aurora •.

CHAPITRE III
L' OEUVRE DU PERE BERGERON
Achille L. Bergeron, l'&in6 des cinq fils de la famille Bergeron,
est ne le 4 septembre 1856
p~re,

Son

geron,

a Bourbonnais,

Antoine Bergeron naquit

a Quebec.

a St.

le petit Canada de l'Illinois.

Louis et sa mere, Lucie Bosset Ber-

Tous deux etaient de descendance fran9aise.

a Bourbonnais.

Son pere

(Antoine)

~tait

~ l'~cole

academ!que de Moaence, Illinois et ensuite il passa quatorze

cultivateur

ans au College Saint Viateur, Bourbonnais.
5 juillet 1878.

a1

1

Il exerca son zele

Le pere Bergeron entra d 1 abord

Il recut les ordres sacres le

a Chicago a 1 eglise St.
1

eglise de 1 1 Immaculile Conception.

Etienne et

Au mois de fevrier 1882, le pere

Bergeron fut nomme/ cureI de 1a pa.roisse St. Joseph a' Manteno, Illinois.
Il y rendit des services remarquables, entre autres la reduction de 1a
dette de 1a paroisse.

Au mois de mars 1884, il fut nomm~ cure de la

paroisse Notre Dame de Chicago; il n 1e.vait alors que 28 ans.
54 ans le pere Bergeron fut

cur~

Pendant

de Notre Dame--ce fUt l'Age d'Or de

cette paroisse.
Le pere Cote

a~t

et quoiqu'il eut de

a les abandonner.

achete le terrain

tr~s

a Sibley et Vernon Park Place,

beaux plans, le manque de ressources 1 1 obligea

Le pere Bergeron ae mit serieusement

a l'oeuvre et

entreprit la construction du couvent d 1abord puisqu'e son arrive, l'~cole
tenait ses classes encore dans le sous-bassement de l''glise
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a l'angle des

rues Halsted et Congress.

Il vendit le terrain de la vieille eglise pour

$50 1 000--une tr~s belle somme au dire de sea paroissiens.

Les religieuses

( touj ours les Soeurs de la Congregation de Notre Dame invi t~es par le p~re
Cote) prirent possession de la maison le 29 juin 1885. Lea ouvriers
n 1l:.vaient pas

achev~

tout

a fait leur travaux mais

dans local temporaire-une maison

a la

lea Soeurs ee trouvaiellt

rue Sangamon 252-ce qui leur

rendait plus difficile lea r'glements de vie religieuee.

Le p~re Bergeron

choisit 1 1 ,tage superieur du couvent pour eon eglise et il y celebre. la
Mease pour la

premi~re

fois, le 5 juillet 1885. Lea tideles s 1 y rendaient

en grand nombre le dimanche.

Ils accedaient par un escalier qui est

maintenant 1 1 escalier de sauvetage du couvent.
couvent subit quelques
couvent.

am~liorations,

Pendant l'annee 1896, le

entre autres on ajouta un etage au

Ce couvent faisait face A la Place Vernon Park au cot~ sud-ouest

du terrain de la paroisse; il avai t 110 pieds de longeur sur 70 de profondeur.
le

p~re

I1 couta f26,000 (et $16,000 pour ajouter l''tage en 1896) et
Bergeron acquitta cette somme en peu de temps.

dee affaire a au point que sea paroissiens disaient:
le

p~re

Bergeron soit

pr~re;

Il

a~t

le sens

nc 1 est dommage que

noue 1 1 aurions dans notre commerce."

Au mois de septembre les classes s'ouvrirent dans ce nouveau couvent

et 550 enfants canadiens-franyais s'y inscrivirent.
Le pare Bergeron erigea en 1886 unt beau presbytere dans la rue
Sibley, laissant !'intersection de 1a rue Sibley et de la Place de Vernon
Park-le coin sud est du terrain-pour 1 1 eglise.
$101 000 et se trouve maintsant

~

Le presbytere codta

1557 rue West Harrison et me

~t

S7

plus comme tel.

Le 19 mars 1887 on commenca la construction de l''glise. On posa
pierre angulaire le 9 septembre 1888 avec grande c&remonie.

1a

La pierre

porte l'inscription suivante:

Notre Dame, Chicago
A. D. 1887

Le Chicago Times du lundi, 10 septembre 1888 en donne le compte-rendu

suivant:
It was a bright presence that filled
the byways and windows and housetops about
the corner of Sibley Street and Vernon Park
Place yesterday afternoon. Thousands of
men, women and children, imbued with the
idea of religion and fidelity, came to witness the impressive ceremonies attending
the laying of the cornerstone of the Notre
Dame Church b.r His Grace Archbishop Feehan •
••••• There were the glitter of instruments
of brass pouring forth a medley of strains;
the dazzle of brilliant badges and banners
among the marching societies; the flutter
and wave of the French and American flags
side by side.

·····

A crowd of about twenty thousand people
was on hand to witness the advent of the
parade and subsequent cereaonies. The new
church, which has been raised from the ground
to the first floor, furnished the platform
for the singers, the priests, and a vast
audience.
During the rendition (Lavall'e's Tu es
Petrus) the ceremonial of the cornerstone
laying was performed, the archldshop reciting
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the Litany of the Saints.
(Picture of cornerstone inserted)
In it were placed copies of the Chicago
papers, J:lam.e o:f the church of'f'icers, etc •
••••• In the parish of Notre Dame there
are about six hundred families.

Quatre mois plus tard eu lieu la b~nediction solenelle de l'~glise.
Le Chicago Times du l.undi, 28 janvier 1889 ecrit:

Impressive Ceremonies
Dedication of the Church of Notre
Dame by Archbishop Feehan
The Church of Notre Dame on Vernon Park
Place and Sibley Street was solemnly dedicated
yesterday lbrenoon by the most reverend Archbishop Feehan. The church is as yet unfinished.
The basement Rlls having been roofed over and
the interior :fitted with the necessar,y pews the
congregation will :forego further improvements
for one year, by which time it is hoped they
will have enough money to complete the pretentious edifice contemplated. Twelve hundred
people were present to witness the blessing
of the altar •
••• • • The sermon after the Gospel was by
Father Marsile, Archbishop Feehan preached
the dedicator, sermoh.
Trois ans plus te.rd ' 1 1 'glise ete.nt terminee' sa d'dicace eut lieu
le 1 ma1 1892.

Suit le compte rendu du Evening News, lundi le 2 ma1 1892:
Imposing Rites Perf'ormed
The French Canadian Church Formally Blessed
and Accepted--Big Delegation of High Catholic
Officials Participate
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In the dull, cloudy morning o£ yesterday
many e.yes in the French Canadian colo~ were
turned toward the gilded statue o£ the Virgin
Mary towering in the mists high above the
dome o£ Notre Dame Catholic Church. Without
this great building the gray walls seemed
already old, but within preparations had been
made for the dedication of the temple to the
work of the Church.

As early as 10 o'clock there was a vast
throng about the entrance at Vernon Park Place
and Sibley Street. rickets of admission were
-required and gradually the house filled, until
at 10:50 every available seat was occupied.
A fickle sunlight shone at intervals through
the stained windows and dimmed the luster o£
the candles about the altar.
Description of the Church
The church building stands a monument to
the archi teet, Gregg Vigeant of Chicago. It
is 105 by 150 feet and its total cost exceeds
$100,000. The main body o£ the church is
almost circular, with a high vaulted ceiling,
affording perfect acoustic properties. The
transepts are shallow, and in each of them is
a stained window 16 feet wide and 59 feet in
height. One represents the birth and the
other the Crucifixion of our Savior. There
are thirty-taree windows in all, representing
historical scenes in the life of Christ. Opposite the sanctuary is the balcony, and above
the. choir and organ loft. The church is said
to be one o£ the richest o£ its kind in the
west. The dedicatory service was o£ an international character. Bisho~· and priests £rom
Canada had been invited and more than twenty
members o£ the Catholic clergy participated.
Suit une list des visiteurs; le dernier nomme est le
Jacques J. McGovern.

L'article continue:

The last named priest o££iciated at the
first dedicatory services o£ the French Cana-

Mv~rend

Dr.
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dian Church in Chicago in 1852. The building
was then on CLark Street near the Criminal
Court Building•
•••••
The ceremonies were very impressive
and the music of the choir and orchestra added
to the solemnity of the occasion •
••••• and today Notre Dame Church stands
dedicated to the cause of Catholicism •
• • • • • The membership of the church now
numbers more than five thousand.
Le

p~re

juin 1912.

Bergeron aoquitta cette imposante somme ($100,000) le 24

Voila ce "qui proolame bien haut que, dans Chicago, lea

familles eanadiennes franyaises sont encore capables de suivre les traditions de leurs anc~tres.nl
Voici 1a description de l''glise:
La facade donne sur 1a Vernon Park
Place et le cote est regarde 1a rue Sibley.

Cette ~glise est une rotunda octagonale:
longeur, 150 pieds; largeur, 106 pieds; hauteur
du sol ~ l'entablement 42 pieds; du rez-deehauss6e au sommet de 1a coupole, 155 pieds.
Elle est toute en brique, blanche.
La eoupole dont la

•••• base sert de voute et dont la partie
la plus el.ev6e et 1a plus aigue en rome de
dome ento~ de chassis r&pand une vive
1

Paquin, Elzear, 22· Cit. p. 16.
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lumiere, est consid~r~e comme une des plus
belles de Chicago.
On compte 10 chassis<;- dont un grand
audessus de 1a porte centrale, un autre audessus de 1 1autel, et deux autres lat~raux
dans la portion la plus saUlante de 1 1 Eidifice.

Le grand vitrail au-dessus de 1 1 autel
a 22 pieds de haut et 14 de large. Les deux
grands chassis de chaque cot~, dans ce qu' on
pourrai t appeler les ailes, pre sentent une
hauteur de 26 pieds et une largeur de 16 pieds.
Les chassis sont en verres calories et
deroulent Anos yeux des sujets qui nous
rappellent ou plutSt nous font voir les scenes,
les myste'res ou lea evenements principaux de
la vie de la Sainte Vierge, comme l'Annonciation, la naissance du Sauveur dans la creche,
la pi-&senta.tion au temple, 1a £ui te en Egypte,
la rencontre de Jesus au milieu des docteurs,
la Sainte Vierge au pied de 1a croix, 1 'Assomption.
Les autels sont au nombre de cinq, tous
en marbre. Le bois employ6 est le chene et
l'~rable.

Pour la maconnerie, pour une partie, le
constructeur fut M. J. Lacroix; M. J. Poitras
eut le contrat pour une partie de la boiserie;
11. Michel Oyr rut le contracteur aussi pour
une partie du platrage.
Cette eglise peut contenir 2000 personnes.l
Suit la liste des principaux donateurs
M. Gabriel Franchere
M. z. P. Brosseau
1 Paquin, Elezear,

2R:..

Cit., p. 18

a la

nouvelle Eglise:

M. Ambroise Plamondon
La famille Franchere
La famille Frenie're
lll. Joseph Chalif'oux
M. Andre Leclaire
M. Cesaire Garreau
L 'Association des Enfant a de Marie
La Cour Notre Dame des Forestiers
ll. Joseph Proteau
M. Placida Porteau
Pl. Francis Leblanc
M. Nectaire Rousseau
M. Napoleon Provost
La Societe Saint Jean Baptiste
Les Dames de Sainte Anne
L'ann~e

1898 vit la construction de 1a salle Frontenac.

C'est une

salle de r~union pour les diff~rentes soci•t's de la paroisse ainsi que
pour lea el.eves de l'ecole Notre Dame.
Les cinq autels de marbre Carrara et le chair f'urent installes dans
1'6glise en 1900.

Peu apr~s on ajouta la sainte

Le co-dt en est $241 000.

table en Carrara et on y a fait installer l'eclairage electrique.
Ainsi le pere Bergeron, malgre une santb d'licate s'est d$voue tout
entierrement

a 1' oeuvre

de bon Dieu.

nn

aima passionement le decor de

1a maison de Dieu, et le lieu ou reside sa gloire."
6cole souvent et prennait tres grand plaisir

Il visitait son

a ce que faisi.ent lea enfants.

I1 connaissait lea siena et lea siena le connaissaient.
Apres quelques ann'es la population italienne s 1 etablit
Park.

Lea familles fran9aises se dirig~rent plus

Austin et Oak Park.

a l'ouest,

a Vernon
jusqu'a

Les canadiens-fran9B-iS etaient des gens assez

1' aise pour la plus part.

a
\

A 1' ouest i l y avai t plus de terrain libre ou

ils pouvaient construire des maisons

a leur

golit.

Quoique les Fran~ais

juraient de revenir ~ Notre Dame, vera l'aun~e 1915 on constata qu'il 7
avait beaucoup moins de fran9ais et beaucoup plus de familles italiennes.

I1 n'7 aviat plus 400 enfants canadiens-fran9ais

a l''ecole des

Soeurs;

celles-ci furent oblig6es de faire 1a classe en anglais au lieu de la
faire en rran9ais comme au paravant.
Son Eminence, le C8.rdinal Mundelein permit awe -~·Italiens de bS.tir
leur propre eglise

a quelques rues de Notre Dame,

et celd attira les

i tali ens de plus en plus et d' ~loigner les Fran~is de ce quartier.
Vera 1917, done, le p~re Bergeron se demandait ce qu'il 7 aurait

a

faire--sa magnifique 6glise, son beau couvent ••••• I l fut enfin decide de
donner la paroisse aux p~res du Saint Sacrament.

Qu' i1 fut fore~ de

perdre son 6glise, ceU. lui faisai t beaucoup de peine, ma.is, de la voir
passer aux

~res

du Saint Sacrament effra.it au moins quelques consolations.

Il en a racont~ 1 1 epreuve

A ses

paroissiens le 7 avril 1918:

Instruction donn6e par le pere
Bergeron,
de Notre Dame, le
dimanche 7 avril 1918:

Cur'

Mes chers freres: Je viens vous
entretenir d •un suJ et que probablement
vous connaissez tous. C1 est que les ··
Peres du Saint Sacrament prendront possession de la paroisse le ler dimanche
de mai.
J'aime ~ vous dire en commencant
que c'est a ma demande que ce changement
s'est fait. La premiere fois qu 1il en
fut question ce fut le 19 septembrelors du passage de sa Grandeur Mgr. : ·
L 'Archevdque pour sa visi te pastorale.
Les premiers mots que m'addressa sa
grandeur en rentrant au presbyters,

apres la ceremonie de la conf'irmation
fUrent:
sont done lea enfants des
canadians qui ont erige cette magnif'ique
eglise?" Je lui ai repondu "Demenages,
disperses qa et lA et leur tUoignement
ne leur permet pas d' envoyer leurs enrants A notre ecole. Mais qu'y a-t-il
a faire? Monseigneur, d 1avoir ici des
personnes qui outre le minist~re paroissial
auraient quelques devotions qui attireraient
le peuple.• "C'est tree bien," dit Kgr.

•au

L' ete dernier j 'ai eu une entrevue
avec lea peres du Saint Sacrament qui ont
bien voulu considerer la proposition.
Aujourd 1 hui tout est conclu.
Quelques citoyens d~oues et reconnaissants appranant cette nouvelle vinrent
m' exprimer leurs regrets au suj et de ce
changement. ns croyaient, puisque j 'avais
p8lls4t 54 ana a me depenser pour le bien
general de la paroisse, j e ne devrais pas
m'eloigner mais au contraire rester pour
f'inir mea j ours au milieu d' eux.
ns me demand~rent si les revenue ne
suffisaient pas pour l'entretien de 1 1 6glise,
du presbytere et de 1'6cole, a :eeci j'ai
repondu que j e ne parta.is pas par manque
de ressources, aais parcequ"il n'y avait
pas assez de f'id~les pour remplir cette
vaste et belle eglise. A cette solution
ils ont ete dans 1 1obligation de me repondre que c'etait audessus de leur pouvoir.
Eh bienl ce que ces messieurs n'ont pft me
promettre, les peres du Saint Sacrament le
peuvent.
Une chose aussi, dont je suis preoccu~,
c'est que nos enfants canadians ne viennent
pas notre 6glise et ! notre ecole. Ils
sont comma aballdonnes a eux-m&les, car ils ne
voient presque jama.is le pr~tre et 11 ne peut
pas s'occuper d'eux.

a
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Dans les diff$rentes paroisses oh
demeurent nos canadians, quand les cures de
ces endroi ts font leur visite paroissiale,
en les voyant, la premiere chose que les
canadians disent, c 1 est ceci: "lous semmes
canadians et nous appartenons a l'eglise
Notre Dame. En apprenant cette nouvelle,
les pretres n'y retournent plus.
Il va sans dire que je regrette ce changement, inutile de le rep&ter, cependant je me
console a la pensee que dans quelques temps
ce sera le centre le plus religieux de Chicago.
Des personnes de toutes les parties de la
ville viend.ront rendre leurs hommages a JesusHostie.l
Les paroissiens qui aimaient tant leur

p~re

Bergeron lui ont erige

cette plaque coomuDorative a 1 1 entr~e de son Eglise:
A la douce memoire du R. P. Achille Bergeron
Cur€! de Notre Dame.

26 fevrier 1921.
temple magnifique.

~cede

a Chicago

le

En 1887, i l construisit ee
•Il aima passionement

le decor de la maison de Dieu et le lieu ou
riside sa gloire. a Ps 25-8.
Les Paroissiens Reconnaissants.

1

Notes d'une paroissienne le 7 avril 1918.

(

CHAPITRE IV
NOTRE DAME DE CHICAGO AUJOURD'iiUI
Lea Peres du Saint Sacrament prirent possession de l'Eglise le premier
dimanche du mois de mai 1918,

a la

Mundelein qui d6sirait offrir

a sea

prie~e

de son Eminence, le Cardinal

enfants l'occasion de profiter de

1 'oeuvre magnifique des Servants du Saint Sacrament.
La Congrilgation des Peres du Saint Sacrament fut fond~e par le

Bienheureux Pierre Julien E\Ymard.
siecle est ne

a LaMure,

L'apOtre du Saint Sacrament du 19eme

en France, le 4 fevrier 1811.

Le pretre qui maria

ses parents leur pr&dit qu'ils auraient un fils qui serait
fondateur d •un Ordre du Saint Sacrament.

Aprea de

tr~s

a Chatte

et

grandee 'preuves,

Pierre Julien re~ut lea ordres sacr,s, le 20 juillet 1854.
cur~

pr~e

ll fut nomme

et lorsqu'il apercevait plusieurs ..personnes dans l'eglise,

U leur addressait toujours quelques mots au sujet de 1 1 amour de Dieu.

Il donnait tout et ne se reservai t rien.
de fonder l'Ordre du Saint Sacrament.

La Sainte Vierge lui demanda

•

Elle lui fit remarquer que l'Euchar-

istie etait le saul mystere de la vi~ de Notre Seigneur qui n'etait pas
honore d'un ordre religieux.
entier

a ce projet.

de ses rellgieux:
la mort

Des lora, le Pere Eymard se devoua tout

Quelques jours avant sa mort le Pere Eymard dit 8. un
"J'ai fait voeu (le 16 avril 1855) de me devouer jusqu a

a 1 'etablissement d •une

Societe pour 1' Adoration.

J. ai promis au

bon Dieu que rien ne m'arreterait meme si j e mangeais des pierre a et
aourrais

a l'hopital:

La premiere pierre de la Societe du Saint Sacrament
46
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fut pos&e ce jour 1!.

Dans une brochure 11Blessed Peter Julian Eymard n on lit:
••••• The purpose of the Society is to
adore the Blessed Sacrament and glorify it
socia.lly throughout the whole world. The
means to this end is, first of all, solemn
and public adoration of the most Holy Sacrament exposed in as rich an ostensoriumi on
as kingl;r. an altar throne as possible!
D'abord U n 1y eut que deux membres de la Congregation, le pare
Eymard et son compagnon, Pere de Cuers.
La Congregation des Peres du Saint Sacrament recut l'approbation de
Sa Saintet~ Pie IX le 5 juin 1863.

Dans ce m~e petit livre "Blessed

Peter Julian Eymard 11 on trouve:
••••• Blessed E,ymard organized two
assocications, one for priests and one for
the laity, known respectively as the Priests•
Eucharistic League and the Peoples• Eucharistic
League. These associations have been enriched
by several Popes with precious indulgences and
privileges. Members of them may be found in
all parts of the world and in every station of
life, from the Holy Father down to the humblest
peasant. At present (1935) rough·; estimate would
place the number of associates in the Priests•
League at about 120,000 and the number of men
and women in the Pe9ple 1 s League at over a
million.2
Le Bienheureux Eymard est mort le 1 aout 1868.

Il n'avait que 57 ans

mais sa vie avait ete telle que Sa Saintete Pie XI le pronon~a Bienheureux
lFathers of the Blessed Sacrament, Blessed Julj.M E.ymarg, p. 20
2Idem, p. 26.
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le 12 juillet 1925.
Lea Bervants du Saint Sacrament co:mptent

a present 800 membres.

Oes

religieux ont une maison-mere dans l'etat de New York.
Quatre peres et quelques £reres sous la direction du Pare Fernando
Gaudet, S.S

.s.

vinrent done ~ Chicago.

Roi Eucharistique

Leur mission etait d'entroner le

a l'Eglise Notre Dame de

Chicago.

Ces p~res sont log~s

dans un monastere $riga ou 6tait le presbytE\re des premiers jours.
£ois ce monast~re fait £ace

a 1a

Toute-

rue Harrison--1555 West.

L'Exposition perpetual du Saint Sacrament n'a pas
suite mais des les premiers quinze jours de

l'arriv~e

commenc~

tout de

des peres du Saint

Sacrament, ils inaugurerent l'Ez:position du Saint Sacrament tous lea jours
pendant quelques heures, avec le Salut du Saint Sacrament, deux £ois par
jour-a quatres heures et demie, l'apres midi, et

a huit heures,

le soir.

A present le Saint Sacrament est expos~ tous les jours des cinq
heures du matin

a neu£ heures

du soir.

La

Salut du Saint Sacrament a lieu

A quatre heures, de l'apres

midi, eta huit heures, le soir. Pour l'ediles
£ication des !ideles/Peres recitent leur breviaire dans l'eglise.

Tous les mercredis les Peres font !'adoration toute la nuit.
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La Jie.xQ.e d 'Honnsmr

L'oeuvrct principale des
neur.

P~res du

Saint Sacrament est la Garde d'Hon-

C'est la Ligue Eucharistique des

fid~les cit~e

plus haut.

C'est

une organisationlaique dont les membres promettent de faire devant le
Saint Sacrament expos/;, une heure d'adoration par jour, ou une heure par
semaine ou une heure par mois, au choix.

La premiere reception de la Garde d'Honneur

a Chicago

20 octobre 1918; le directeur inscrit 411 membres.
ans apres l'inauguration de cette devotion

eut lieu le

Aujourd'hui

a Chicago)

(dix~

les membres comptent

au delk de 16,000, una moyenne de environ mille nouveaux membres par ru:mee.
En plus, il y a toujours quelques PEh-es et Fr~res, Servants du Saint Sacra-

ment, en adoration davant le Roi Eucharistique.

La reception des nouveaux

membres de la Garde d 'Honneur a lieu le troisieme d.imanche de chaque mois
quand il y a procession solenelle du Tres Saint Sacrament.
L'Adoration Nocturne
Les

p~res

dirigent

a Notre

Dame une belle devotion

invitent tout particulierement les hommes.

a laquelle

ils

C•est l'kdoration Nocturne, le

dernier sa.medi de chaque mois de 11 heures 15 jusqu' a 12 heures

~5.

Il y

a recitaion de prieres, le chant par les membres, et presque tous recoivent
La Sainte Communion A la Mease qui suit

aussitot l'heure d'adoration.

Il

parait que bientet lea Peres seront obliges de demander aux dames de laisse
la place aux hommes qui assistant en si grand nombre qu'on manque d'espace.
(Et l'Eglise peut contenir 2000 personnes.)
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Autres organisations a l'Eglise Notre Dame de Chicago:
Les Dames de Sainte Anne
L'Union St. Jean Baptiste
Les Forestiers
L1 Auxiliaire des Dames

On ne saurait

d~finir

les limites de la paroisse Notre Dame.

Ce

n 1 est pas l'~glise paroissiale de la population qui l'entoure puisque la
plus grand partie de cette population est italienne et l'Eglise italienne
est tout pres.

D'eilleurs, il y a le centre medical de Chicago tout pr~s

de l'eglise et ceci reduirait le nombre des paroissiens.

Notre Dame est

le "French Churchn de Chicago--c'est en quelque sorte son nom official.
Tous sont les bienvenus
la Confession.

a toute

heure, soit pour

l'~doration~

soit pour

(Les peres entendent les confessions tous les jours, de

trois a six heures de 1 1 ~pr~s midi et de sept heures et demie

a neuf heur~

le soir, le dimanche et les jours de fete exceptesJ
Mais les Fran9ais de toute la ville sont tres fiers de cette Eglise
Franqaise et ils l'expriment par leur genereuses contributions.
qu~e

de Noel 1955 se chiffrait:
Donateurs
Donateurs franqais
Qu~te

667
207 ou 51.05
$1685.00

%

Contributions des
Fran~ais

696.50.ou 41.55%

La
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Pour les enfants:
Dona.teurs
165
Dona.teurs fran9ais 15 ou 7.97 %

$ 57.00

Qu~te

Enfants fran98-1s

5.85 au 10.40 %

L'Acad4mie Notre ~
En 1882, les Soeurs de la Congregation de Notre Dame assumerent la

direction de l'dcole Notre Dame de Chicago.
inscrivirent 260

~~ves.

La premiere annee, elles

Ce nombre augmentait avec les

d 1atteindre quelques fois 500 eleves.

L'enseignement

ann~es

~tait

au point

en anglais

et en franqais et les Soeurs enseignent en plus le dessein et la musique
et n••• all branches of instruction necessar,y for a perfect French or
English education.nl
Les Soeurs se sont g~nereusement depensees pour l'~cole et plusieurs
d'entr'elles ont eu le bonheur de revenir

a Notre

Dame et de revoir ceux

de leurs 'laves qui etaient devenus cel~bres tout en restant "true to
their Alma Mater, their Church, and their God. 11 2
Aujourd'hui l'ecole compte

a peu

pres 275 'laves et onze Soeurs.

Autrefois les rellgieuses prenaient des;;eleves pensionnaires, mais vu les
changements dans la paroisse, le pensionnat ne repond plus
1

Andreas, History of Chicago, Vol. III, p. 772.

2

.

Souvenir Program, Golden Jubilee, Notre Dame Academy.

a la situation.
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La Programme Souvenir des Noces d'Or de l'Academie Notre Dame resume la

situation actuelle:
Notre Dame School owes a debt of
gratitude to the Reverend Fathers of the
Blessed Sacrament, which God alone can
repay. They have brought back to the
school the life and vigor which had almost died out. They upheld the pillars
when the structure was tottering to its
ruin. For many years, by their generosity,
they opened a free school and drew to them
the neglected lambs of the flock until
today Notre Dame can compete with any
parochial school in the Archdiocese;

#
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